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In this proposal, wooden architecture for the forest-products city is designed. The purpose is creating an interaction between man and 
environment. If it says a little more concretely, the environment of the area is formed by the local-produced material and people living there, 
 and at being in the state which can be recognized as a natural part. 



























 3-3．敷地 ―山武市成東町成東駅北側の荒れ地―                        






















・住居、個人の農地×43 戸…13000 ㎡ 
・管理・集会施設…600 ㎡ 
・駐車場…1700 ㎡ 
・その他緑地など…17700 ㎡ 
■市民共同農園、観光農園…39300 ㎡ 
＜市民共同農園＞ 
・農地…6930 ㎡ 
・管理・集会施設…600 ㎡ 
＜観光農園＞ 
・農地…6200 ㎡ 
・管理集会施設…600 ㎡ 
・観光、共同農園用駐車場…2850 ㎡ 
・その他緑地など…22000 ㎡ 
5-2．住戸計画 
 滞在型農園の住戸は、屋根に覆われた下 
に、外部環境を内包するように居室を設け 
た。作業（農作業）のためのスペースを中 
心に置き、内外ともに快適に過ごすことの 
できるように計画した。 
図３．アクティビティの広がり 
図４．全体図 
図５．住戸プランの一例 
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